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〔抄録〕
The Takagamine upland is situated on the northern fringe of Kyoto Basin and its 
development and related tectonic movement have attracted geologic and geomor-
phologic attentions. Although this area is generally characterized by submerged 
topography， the Takagamine upland is well preserved as an uplifted fan surface. 
Amano (1964) considered that the upland was originated from erosional surface， and Im-
oto et， al(1989) did not concluded whether this upland belongs to Osaka Group or 
Higher Terrace. 
The author has examined the geomorphic development of the upland， the deforma-
tion by tectonic movement and depositional process， on the basis of the interpretation of 
topographic maps and aerial photographs， the analysis on petrographic composition as 
well as the field investigations. 
The resu1ts of this study can be summarized as follows. 
1) The Takagamine upland were formed as a fil-top surface of accumulation terrace 
before the last interglacia1 period， judged from the existence of reddish soil and the 
deep-weathered gravel bed of 20 m or more in thickness. Then， this surface is cor-
related with the Higher terrace and called as H surface. 
2) H surface was cut by the Nishikamo fault running N-S trending and deformed by 
the Nishinoyama flexure with NE-SW trending. Vertical slip of downthrowning to east 
and southeast is four to five meters respectively. Their mean rates of displacement are 
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0.01-0.025/1000 years vertically， and their degree of the activity can be estimated as C 
class each other. 
3) The Takagamine gravel bed forming the upland is divided into the upper and 
lower parts. Analysis of gravel composition made clear that the material in the lower 
part was mainly supplied by Paleo-Kamo river system， but the upper part consisted by 
River Kamiya and River Wakasa. This change means the north-west mountains 
uplifted and Kyoto basin was depressed rapidly. 
4) Lower terrace surface group distributing along River Kamiya are classified into 
L1， L2 and L3 in descending order. They were formed as strath terraces during the late 
stage of the last glacial and the post glacial periods. L3 terrace is developed only in the 
narrow zone of about 400 m length in the middle course of the river. The severe deepen-
ing， increases of wave length of meander and meander cut-offs are cleariy in the lower 
course of the zone. These features can be interpreted as the results of local uplifting 
caused by the recent activity of the Nishinoyama flexure. 
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Fig. 1 Summit level釦 driver system of the northern fringe of the Kyoto Basin. 




























布している。平坦面の高度は西賀茂で136~144 m，大宮薬師山で122~134 m である。一方，
本稿で中心的に取上げるのは紙屋川と若狭川とに挟まれた狭義の鷹ヶ峰台地で、ある。ここでは










Fig. 2 Contour map of the Takagamine Upland. 













m および110m付近の急傾斜部の存在により，本面を上位から順に Hl， H2， H3面に細分
する。





丘が発達するようになる。これを L面と呼び，上位から順に Ll， L2， L3面に細分する。 L



































A-Bおよび C-Dは地形断面測量線， KY， HR， WS， KMは現河床礁の調査地点
Flg. 4 Geomorphologic map of the Takagamine Upland. 
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図5 変位地形の実測断面図
Fig. 5 Topographic profiles of the deforrned H terrace surface across Nishikarno Fault (A・B)叩 d






通東方の C-Dの実測断面は図 5の2で， H面が約 4mの南下がりの変位を受けている。これは
H2面と H3面とを境する急傾斜部に一致することから，両面は同一面が揖曲によって分化し
たことを示す。西賀茂断層および西野山携曲の平均変位速度はO.017~0. 025 m/千年，およ
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図6 併教大学構内，鷹ケ峰砂礁層の地質柱状図と磯種調査の位置
Flg. 6 Geologic section and analyzed locations of gravel composition of Takagarnine gravel bed in the cam-
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図7 鷹ヶ峰砂磯層の磯種構成グラフ
Fig. 7 Gravel composition of the Takagamine gravel bed 
チャー卜 砂岩
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図8.現河床の礁種構成グラフ



















た，河谷の幅は200~600m で、南へ向かつて広くなる。ここには数段の低位段丘面(以下 L 面
とよぶ)が発達しており .H面の形成以後の地形の発達過程や地殻変動を知る上で重要な意
義をもっ。中位段丘を欠いている事は.H面形成以降侵食作用が継続していたことを示す。





ことは.L 1面の離水直前頃に AT火山灰が降下し，その後土壌化を受ける過程で K-Ah火山
灰が降下して混入したと判断できる。したがって. L 1面の形成は最終氷期の後期であり，離
水時期は約 2万年前頃とみられる o 一方. L 2. L 3面の構成物は直接観察できなかったが，
堀井(1969)によると筆者の L3面は磯径 5~10 cm大で厚さ約 3m程度の砂榛層から構成さ
れている。 L2. L 3面とも数 m程度の砂磯層からなる侵食段丘面と推定されるが，年代資料















o 100 m 
国9 紙屋川の低位段丘分類図と西野山携曲








つぎに， L 面群の発達状態と現流路の形態的特徴によって，図 9 に示す A~D の 4 地区に分
類した。 A区では L1面のみが分布し，直線的な幅狭い谷となっている。 B区では段化が顕著
で， L 1 ~ 3面が全て発達し，流路は著しい穿入蛇行の様相を示す。とくに L3面はその下流
部にのみ発達する。 C 区では L3面は見られず， L 2面が西岸部にのみ非対称に発達する。ま
た，氾濫原面では谷壁の崖地形から著しく湾曲した蛇行が生じたことを推定できる。 D区では
再び幅狭い直線状の谷となる。このように A，D両区は同じ特徴をもつのに対して， B区と C
区とでは形態的特徴が大きく異なる。河道形態の特徴と地殻運動との関係を実験的および演樺
的に総括した Ouchi(1985)および Schumm(1986)によると，紙屋川のような mixedload 
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